Cahiers Spiritains
Volume 9
Number 9 Mai-Août

Article 11

1979

Therapeutique des Maladies Nerveuses
Amadeu Martins

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/cahiers-spiritains

Recommended Citation
Martins, A. (1979). Therapeutique des Maladies Nerveuses. Cahiers Spiritains, 9 (9). Retrieved from
https://dsc.duq.edu/cahiers-spiritains/vol9/iss9/11

This Article is brought to you for free and open access by the Spiritan Collection at Duquesne Scholarship
Collection. It has been accepted for inclusion in Cahiers Spiritains by an authorized editor of Duquesne Scholarship
Collection.

THERAPEUTIQUE DES MALADIES IMERVEUSES
«Z.a marche qua j’ai suivie, des qua
j'ai commance a ma donnar a Diau »
(Libermann)
Dans mon article « Libermann un homme de douleurs» je
crois avoir montre que Libermann, bien qu'il n'ait pas 6te gueri
de son grand mal, I'epilepsie, n'a pas eu de nouvelles attaques depuis sa sortie de Rennes, ou, plus exactement, aprds
f4vrier 1838.
Quel a ete son secret pour dominer ce terrible mal? II
nous le revele dans une tr6s belle lettre S Mile Barbier, le 2
juillet 1845. Cette demoiselle souffrait d'un mal de nerfs,
nous ne savons pas exactement lequel. Libermann lui 4crit:
... ja na connais pas assaz votra maladia pour vous donnar un
avis positif a ca sujat. Ja vous dirai saulamant qu'an general las
affections nerveuses ont besoin d'etre «oubliees, negligees, mepriseesb).
J'ai ate assujetti a ces sortes de maux dans ma jeunesse, at
cela d'une maniere bien violente. Ce qui me faisait la plus de mal,
c'etait la crainte, las inquietudes, las precautions. II faut secouer
ces mouvements, ces agitations de I'ame, se distraire de soimeme dans ces moments-la, ne pas se laisser prendre par les
angoisses nerveuses du coeur, mais agir avec force contra ces
sentiments et se mettre dans une grande indifference devant Dieu,
pour eprouver du mal ou ne pas en eprouver. Etant ainsi disposes,
on agit comma si on n'avait jamais rien eprouve. Je vous dis la
marche que j'ai suivie, des que j'ai commence a me donner au bon
Dieu; je I'ai suivie par esprit de foi et dans le desir de plaire a Dieu,
sans penser a recouvrer la sante par ce moyen, parce que je ne me
doutais pas que cette conduite put etre utile. Par le fait, elle a eu
une grande part a ma guerison...

^ Les guillemets sent de I'auteur.
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Aprds lui avoir expose sa conduite, Libermann lui donne
quelques conseils: Vous feriez bien d'aller en voiture jusqu'a
Amiens; les distractions, le changement sont utiies aux maux nerveux... Ne restez pas tant enfermee___allez visiter des amis
dans ie voisinage^...
Nous pouvons nous demander: Quand est-ce que Liber
mann a commence d se «donner au bon Dieu»? Je pense que
la reponse est facile; au bapt§me, surtout apres la fameuse
lettre de son p6re qui voulait lui arracher la foi. Notre-Seigneur
me fit /a grace de resister a mon pere, qui vouiait m'arracher a ia
Foi; j’ai renonce a iui piutot qu’a ia Foi. Apres ce fait, le bon Maftre
Vint a I'improviste m'arracher a moi-meme... toute mon occupa
tion etait d'etre avec iui, et cela etait bien facile...
Quelques lignes avant il avait ecrit: ... je n'ai rien
acquis...; Dieu m'a tout donne; H m'a attire sans me demander
de permission, et avec une violence que je n'ai encore aperpue
dans personne jusqu'a present^.
Peut-etre Libermann pensait-il d ce fait, quand il ecrivait
le 31 aout 1838: Lorsque ce divin Maitre veut absoiument
regner dans une ame, rien ne saurait lui resister; H renverse tout et
triomphe de tout, J'ai bien send I'effet de cette volonte depuis
qu'il a daigne me prendre pour que je iui appartienne a iui seui,
malgre les innombrables obstacles, les infidelites... que je lui ai
opposes sans cesse'^.
Dans les pages suivantes nous allons voir comme il a
applique h soi-meme, dans sa maladie d'epilepsie, les
conseils qu'il donnait d d'autres qui souffraient, surtout d ceux
qui etaient attaints de maux nerveux: la paix, I'oubli de soi, la
tranquillite, I'indifference, I'abandon d Dieu.

Le 8 avril 1829, peu de temps aprds une nouvelle crise
de son ^pilepsie, Libermann ecrivait d son fr6re Samson: J'ai
resolu de me retirer pour quelque temps du Seminaire; je ne sais
pas encore ou j'irai, mais je ne suis pas inquiet la-dessus... Au

2 Notes et Documents, VII, pp. 237-239.
^Lettre h M. Jerdme Schwindenhammer, le 3 aoOt 1846 N D VIII
pp. 203-204,
^ Lettre h un sdminariste, le 31 aout 1838, Lettres Spirituelles, II, p. 91,
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reste je vous dirai qua je suis toujours fort content, et je puis vous
assurer que je n'ai jamais ete aussi heureux que je le suis maintenant: tant H est vrai que plus nous aimons Dieu et plus nous cherchons a le bien servir, mieux nous remplissons ie but de notre
creation! Mais si je voulais vous dire tout ce que j'ai dans le coeur,
je n'en finirais jamais^.
Quel langage admirable dans la bouche et dans le coeur
d'un epileptique, qui venait d'avoir une terrible attaquel Quel
etait son secret? Lui-m§me I'indique; I'amour de Dieu.
Au P. Gamier, directeur au Seminaire Saint-Sulpice, qui
lui demandait ou il irait dans I’hypothese de sortir du Semi
naire, le saint epileptique repondit humblement et tranquillement: Je n'ai ni ressource, ni asile; je vais alter dans la rue, et !a
Providence me conduira ou elle voudra que j'aiiie^.
Peu de temps avant le jour ou il devait recevoir le sousdiaconat, une nouvelle crise lui est arrives, une crise tres violente. II ne reste pas decu: il se conforms pleinement d la
volonte de Dieu qui veut ou permet la maladie. Quelques jours
apres il ecrit d son frere Samson, avec la plus grande tranquillite: Je n'ai... pas avance au sous-diaconat, parce que mon ma!
ne m'a pas quitte tout a fait, et probablement j'en aurai encore
pour bien iongtemps. Par consequent je ne pourrai pas y etre
promu d'ici a plusieurs annees, et peut-etre jamais.
Libermann trouve normals son attitude d'abandon d Dieu;
ce qui serait affligeant pour d'autres, ne Test pas pour lui, qui
sait §tre aime de Dieu, son Pere. II poursuit dans sa lettre d
son frdre: VoHa ce qui est bien affligeant, desolant, insoutenable.
Surement, ce serait-la le langage d'un enfant du siecle, qui ne
cherche son bonheur que dans les biens de ce monde, et qui agit
comma s'il n'y avait pas de Dieu pour lui. Mais ce n'est pas ainsi
que font les enfants de Dieu, les veritables Chretiens: Us se
contentent de tout ce que leur Pere celeste leur donne, parce qu'ils
savent que tout ce qu'H leur envoie, leur est bon et utile, et que
s'll en arrivait autrement, ce serait un veritable malheur pour eux.
Pour Libermann, Dieu n'est pas une abstraction; Dieu est
la grande, la seule r^alit^; «Dieu est tout». Le seui entire
pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, e'est la
volont6 de Dieu. Selon ce critere, ce que les mondains consi-

5 N.D. I, p. 150 et LS. I, pp. 7-8.
® R6cit du P. Coyer, N.D. I, p. 157.
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derent comme un mal est souvent un bien. Tous les maux dont
Dieu semble nous affHger sont des biens reels, et malheur au
Chretien a qui tout va selon sa volonte, H n'est pas comble des
faveurs de son Dieu. Aussi, mes chers amis, je puis vous assurer
que ma chere maladie est pour moi un grand tresor, preferable a
tous les biens que le monde offre a ses amateurs ...
Combien Libermann pense differemment des personnes
du monde! Pour lui les maux sont des biens, les biens sont
des maux! C'est vraiment la folie de la Croix! Mais c'est aussi
le secret de son bonheur. Pour moi, j'espere que, si Notre-Seigneur Jesus-Christ me continue ia grace qu'ii m'a faite jusqu'a
present,... je menerai une vie parfaitement pauvre et uniquement employee a son service; alors je serai plus riche que si je
possedais le monde entier, et je defie le monde de me trouver un
homme plus heureux; car, qui est plus riche que ceiui qui ne veut
rien avoir? Qui est plus heureux que ceiui dont les desirs se sont
accompiis?
Je pense que dans cette doctrine de Libermann il n'y a
pas seulement une doctrine chretienne pour I'usage de ceux
qui veulent se donner d Dieu, mais une profonde doctrine psychologique, qui rendrait heureux ceux qui cherchent le bon
heur dans I'abondance des biens terrestres: Qui est plus riche
que ceiui qui ne veut rien avoir?
L'Evangile n'est pas une theorie abstraite. II est le pro
gramme de vie pour tout chretien authentique: Libermann le
prend d la lettre: Pourquoi vous affiiger a mon sujet? Craignezvous que je meure de faim? Eh, mon Dieu! ie Seigneur nourrit les
oiseaux de ia campagne.
Mais, direz-vous, si j'etais pretre, je pourrais avoir une place
et venir en aide a ma famille. Non, mes chers amis... Mon corps,
mon ame, mon etre et toute mon existence sont a Dieu, et si je
savais qu'ii y eut encore une petite veine en moi qui ne fut pas a
iui, je i'arracherais et ia fouierais aux pieds dans ia boue et ia
poussiere. Que je sois pretre ou non, que je sois miHionnaire ou
gueux, tout ce que je suis et tout ce que je possede est a Dieu..
et je vous supplie de ne pas exiger que j'en agisse autrement, car
ce serait injuste de votre part et inutile. Les Hens de ia charite qui
me lient et m'attachent a mon Seigneur Jesus sont trop forts pour
que vous puissiez les rompre, suppose mime que vous ie vouHez..
.

^ Lettre du 8 juillet 1830, LS. I, p. 9-11.
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Ces mots sont la traduction par Libermann du «Quis me
separabit a caritate Christi? ... » de saint Paul. Pour se maintenir fidele S son Dieu, Libermann avait rompu les liens avec
son p6re. Quels autres liens ne romprait-il pas, s'il avait
rompu les plus forts liens de ce monde?
Le 16 octobre 1830, Libermann ecrit a un seminarists qui
lui avait manifests le desir de le voir heureux. II insists sur les
memes sentiments d'abandon total
Dieu. Dieu est le Sei
gneur absolu de touts notre existence, et il nous aims. La
seule attitude raisonnable du chretien est de se jeter d corps
perdu dans ses bras.
Notre occupation est de voir uniquement Dieu. dans la paix et
le calme le plus profond. S’il lui plait de nous faire mourir, eh bieni
tant mieux, nous irons le voir dans le del. C'est un bonheur qui
nous attend... et qui est I'unique objet de tous nos travaux et de
nos esperances. S'il veut que nous vivions, tant mieux aussi, nous
aurons le bonheur de souffrir longtemps et beaucoup pour sa
divine gloire. Dans tous les cas, que sa volonte soit faite dans
toute son etendue...
Alors, repondant directement d son interlocuteur, Liber
mann continue: Vous m'ecrivez que vous voudriez me voir heu
reux. Je n'en tends pas ce que vous voulez dire par la. Voudriezvous me voir riche, en bonne sante, et ne pas souffrir ici-bas?
MalheureuxI Vous voulez done que je sois en enfer! 0 mon ami,
laissez-moi ma chere pauvrete, ma chere maladie et cent mille
souffrances encore; il n'y a que les souffrances qui puissent me
rendre semblable a Notre-Seigneur Jesus-Christ.
Si vous voulez me voir heureux, venez me voir, et votre voeu
sera accompli.
Et Libermann montre la vraie raison de son bonheur: Je
suis chretien, Notre-Seigneur Jesus-Christ est mort pour moi, je
suis accable presque de ses bienfaits et de ses graces, j'ai un tout
petit brin de ses souffrances et de sa croix, j'espere qu'il m'en
donnera encore davantage, et je ne serai pas heureux! Eh, mon
Dieu! que faudra-t-il done pour I'etre^ ?
Cette atitude de Libermann ne lui etait pas dictee par le
fatalisms, mais par I'amour. Le 3 janvier 1835 il ecrivait d son
frere Samson: Je n'en suis pas gueri... et je ne crois pas que le

® Lettre d un s6minariste, L.S. I, pp. 17-18.
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bon Dieu me veuille dans !e sacerdoce. S'il m'y appelle, Je suis a
lui, H sait que je suis pret a tout ce qu'H lui plaira^.
Pour tranquilliser son frere et sa famille, Libermann
insiste le 13 septembre suivant: Ne vous inquietez pas de ma
sante, le bon Dieu sait ce qu'ii a a faire; laissons-le agir dans toute
!a plenitude de son amour. Ne vous inquietez pas pour moi des
biens de cette terre, parce que je ne m'inquiete pas moi-meme.
Dieu seui doit etre mon unique partage et mon unique amour.
Malheur a moi si je pense a chercher quelque autre chose sur !a
terre'°.
Les souffrances ont une tSche d realiser dans notre vie,
meme dans notre vie corporelle. C'est ce que Libermann ecrit,
avec son habituel humour d un seminarists, le 9 aout 1 844:
Ne vous troubiez pas sur le compte de mon pauvre corps. Ces
petites miseres qui m'arrivent de temps a autre sont bien utiles a
ma sante. Voyez, si je n'avais pas de temps a autre une petite fievre, je ne penserais pas assez a prendre soin de moil Voyez-vous,
c est un stratageme de mon corps, une maniere polie qu'H emploie
pour demander des soins; eh, bien, cela lui reussit a merveille, je le
soigne comme un bijou... Du reste, ces marques reiterees de
notre mortalite ont une certaine utilite pour nous faire voir que
nous ne sommes rien, que nous ne pouvons et ne valons rien, et
ce n'est pas un petit bien pour I'ame. C'est tout ce que le Bon Dieu
pretend en me les envoyant de temps en temps. Soyez tranquille,
je ne mourrai pas de ces choses. Je dirai probablement un «De
profundis» pour le repos de votre ame''.
Libermann insiste beaucoup sur cette pensee, que la
maladie est un don de Dieu et il le fait d'ordinaire avec un fin
sens d'humour. // ne faut vous en prendre qu'a ma migraine. Ne
lui en voulez cependant pas, c'est une bonne compagne qui
m'aime bien, puisqu'elle me visite si frequemment. Ordinairement
je lui offre une tasse de cafe noir, elle s'en contente et se retire
aussitot; mais hrsque je n'y pense pas ou que je n'ai pas le temps
de lui faire cette politesse, elle me le fait bien sentir. Ne demandez
pas au bon Dieu de me I'enlever, elle m'est tres utile. Vous souffrez en vous sacrifiant a la gloire de Dieu, et moi pour ne rien faire;
mais n'importe, ne faisant rien, il faut au moins que je souffre
quelque peu'^.
® Lettre au Dr. Samson Libermann, le 3 janvier 1835, N.D. I, p. 164.
■lO Lettre du 13 septembre 1835 - L.S.I., p. 122.
” Lettre h M. Beauchef, N.D. VI, pp. 300-301.
Lettre du 8 avril 1845 i la Communaut^ de Bourbon N D
VII,
pp. 125-126.
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Toujours oublieux de soi-meme, Libermann demande d
ses correspondants de ne pas se mettre en peine d cause de
ses souffrances: Ne vous mettez pas en peine de mes maladies,
(dnfirmitas haec non est ad mortem». C'est un don de Dieu, soyez
en bien assure^^.
Au commencement de 1848 les migraines ont diminue. A
ce propos Libermann ecrit S son frere Samson: Mes migraines
on diminue considerablement depuis le commencement de I'hiver.
je pense que la chaieur de I'ete va les ramener. A la volonte de
Dieu! s'a veut me les rendre, je les reprendrai, et Je m'en tirerai
avec elles le mieux que je pourrai...
On voit toujours les memes dispositions d'amour, de total
abandon cl la volonte de Dieu. Get abandon produisait en lui
un vrai bonheur tout d fait surnaturel: ... je suis un pauvre
galerien qui traine son boulet le mieux qu'il peut. Je me resigne a
men sort et je suis heureux de souffrir au moins quelque chose au
service de Dieu; autrement, comment pourrais-je arriver au
C/e/'5?
La force de Libermann lui venait de Dieu, comme il
I'affirme explicitement dans sa lettre au P. Le Vavasseur du
17 juillet 1850, quoiqu'en se referant ici d ses douleurs mora
les: ... au moment ou je vois des difficultes et des peines, il me
semble que la Bonte divine me donne de nouvelles forces; il me
semble que je suis fait pour souffrir, pour etre crible, mon coeur
est comble de joie et d'esperance, et je me traine au combat,
n'etant pas de trempe a y voler. Ne craignez done jamais pour
moi, Dieu est ma force; rien au monde ne me fait peur... '6.

LA VOIE DE LIBERMANN RECOMMANDEE AUX AUTRES:
Dans les textes cit^s jusqu’ici nous avons vu le chemin
suivi par Libermann relativement k sa maladie. Nous le verrons encore dans la suite, dans les conseils qu'il donne d
d'autres en des circonstances semblables. Comme toujours,
Libermann pr§che ce qu'il vit. En parlant aux autres, implicitement il parle de son experience personnelle.

'3
'4
'®
'6

Lettre d M. Warlop, le 15 novembre 1845, N.D. VII, p. 397,
Lettre du l®^ f6vrier 1848, N.D. X, p. 46.
Ibidem, p. 47.
N.D. XII, p. 316.
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Vous m'apprenez que vous souffrez encore de la tete. Ce
vilain mal de tete ne veut done pas sen alter?Eh bieni que faut-il
dire a cela? Tant mieux, que le bon Dieu en soit beni. Ce mat ne
vous empechera pas de procurer sa gloire; car. si cela devait vous
en empecher, II saurait bien vous guerir. C'est pourquoi je crois
que vous feriez bien de vous tenir dans une parfaite tranquHHte par
rapport a cela, et de ne pas desirer, au moins pas trop ardemment,
d'en eye gueri, mats de vous en remettre entierement, si cela
vous etait possible, a sa divine sagesse, qui fait toutes ses oeuvres
si admirabiement bien 1 ^.
C est son attitude face d sa propre maladie: abandon total
^ Dieu, qui est notre p6re et fait bien toutes choses.
Les soins excessifs sont nuisibles et d I'ame et au corps.
Libermann le dit dans la suite de cette meme lettre: Rappelezvous souvent ces paroles de I'lmitation: «Pauci in infirmitate
meiiorantur», par les trop grands soins qu’on prend pour ne pas
souffrir, on aigrit ie mat, on dechoit tres souvent de la perfection a
laquelle Dieu nous appeiie. 11 faut mettre toute notre confiance en
Dieu... et souffrir avec un grand piaisir, en union avec NotreSeigneur Jesus-Christ et sa tres sainte Mere sur ie Caivaire'^.
A ses plus intimes amis, qui le connaissent bien, Liber
mann dans leurs douleurs et maladies, leur manifests de la
joie de les voir souffrir, car il sait que les souffrances sont une
source de grdees. Ce qui I'interesse c'est I'abandon amoureux
dans les mains du Seigneur: C'est une chose excellente que les
maladies et les contrarietes; eties nous detachent de nous-memes,
et nous apprennent peu a peu a acquerir ie veritable renoncement
interieur... '9.
II avait dejd ecrit dans le m§me sens d M. Paul Carron, le
12 aout 1837: ... ioin de m'attrister de vous savoir souffrant
dans la chair aussi bien que dans i'ame, j'eprouve une joie sensible
de voir que ia volonte de Notre Dieu s'accompiit en vous, selon
toute ia plenitude de ses desseins.
L'attitude raisonable d'un vrai fils de Dieu ne peut gtre
que I'abandon, qui d son tour produit le bonheur. Libermann
poursuit done: Abandonnez-vous tout entier entre les mains de
Notre-Seigneur... C est a lui, et a iui seui, que nous apparte-

Lettre i un s^minariste, le 26 janvier 1830, LS. I, p. 20.
Ibidem, pp. 20-21.
Lettre i un jenue prgtre, le 28 juillet 1838, L.S. II, p. 36.
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nons... et par consequent c'est a !ui de faire en nous et avec
nous tout ce que bon lui semb/era. Ce qu'H y a de bon et d'admira
ble en tout cela, c’est que, de quelque maniere qu'H agisse en
nous, son action sera toujours souverainement sainte et sanctifiante. Bienheureux, si nous nous abandonnons entierement a ses
divines et incomparables operations'^.
A un autre correspondant Libermann recommande I'oubli
de soi-meme, pour se perdre en J§sus: Oubliez-vous vousmeme... et perdez-vous dans I'interieur de Jesus. Que les yeux
interieurs de votre ame soient uniquement tournes vers lui...
Ces souffrances... qu'H lui a plu de vous envoyer, m'ont
cause une grande joie, parce que j'espere qu’elles seront sanctifiantes pour votre ame... Quant a vous, je vous conseille de ne
pas y penser... Ne dites pas en vous-meme que ces souffrances
vont vous etre utiles, qu'elles produiront tel ou tel effet de saintete
dans votre ame.
Oubliez-vous.... tenez-vous ainsi pauvrement devant lui, et
dites oui a tout ce qu'Hpermettra. Dites oui avec une grande com
plaisance en ce cher Maitre... 21.
Quand J6sus est tout pour nous et que nous nous aban
donnons cl lui entierement, pour nous il n'existe plus de souf
frances, parce que I'abandon les fait oublier. C'est ce que
Libermann dit dans sa lettre du 11 septembre 1837 d un
directeur de s4minaire:
Dans cet etat (de total abandon a Notre-Seigneur), nous ne
pensons plus a nous, ni a ce qui nous regarde...; il en est de
mime pour la maladie ou pour !a sante, pour les peines ou pour le
bien-etre. Nous nous perdons entierement de vue, pour ne plus
fixer notre esprit que sur Jesus... Alors nous jouissons d'un tres
grand repos au milieu de toutes les peines, souffrances, afflictions
et contrarietes qui peuvent nous arriver; ou plutot, il n'y a plus
pour nous de veritable souffrance ni de veritable contrariete.
Nous sentons bien le choc...; mais, dans le fond de notre
interieur, nous sommes a Dieu et en Dieu seui, et ce choc terrible
qui nous eut comme accables autrefois, ne peut maintenant penetrer jusque dans notre ame, parce qu'elle est unie a Notre-Sei
gneur qui y reside. Son trine est inebranlable dans le fond de notre
ame.

20 LS, I, pp. 278-279.
21 Lettre i un s6minariste, le 20 septembre 1837, L.S.I, pp. 302-303.
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Oh! qu if est vrai que fa patience renferme en eiie une oeuvre
parfaitel La perfection entiere s'y trouve. C'est fa ie grandprix des
souffrances et des croix. Bienheureux done celui qui en est favorise, et qui profite d une si belle occasion, pour parvenir a I'oubli
total de lui-meme et de toutes les creatures, et a /'union parfaite
avec Jesus demeurant dans Ie fond interieur de son ame^^ \
L Sme de^ la doctrine spirituelle de Libermann est sans
aucun doute I'amour qui nous porte d dire oui d tout ce que
Dieu nous demande: Soyez devant Dieu comma une brebis que
Ion mene a la boucherie... Laissez faire Ie cher Mahre. Contentez-vous d avoir sur lui votre regard d'amour, mais d'amour dou
loureux. Ne vous plaignez cependant jamais; dites toujours oui a
tous les coups qu il vous porte, mais un oui sUencieux qui ne doit
etre compris que de notre cher et crucifiant amour.
Je pense que Libermann, sans le vouloir, a devoile, dans
cet endroit, I intensite des souffrances qu'il supportait en
silence. En s'adressant directement d Jesus, il continue: 0
amour de Jesus! Que vous etes dur et douloureux pour ceux que
vous accablez.
Apres ce soupir d amour, il s'adresse de nouveau d son
corresponds nt: Mais, sachons bien que quelque dur et violent
que soit ce cher amour, H est toujours miUe fois plus doux et plus
suave a rime qu'U accable... Cet amour de Jesus et sa divine
operation dans votre ame sent sans doute bien mortifiants pour la
nature, mais ils produisent un effet prodigieux de sanctifica
tion ... Ne cherchez pas a deviner ses desseins... contentezvous de vous livrer entre ses mains et de le laisser faire... 23.
Dans une lettre du 28 juillet 1838, Libermann, apres
avoir parle des avantages des maladies pour la sanctification
d'une ame, parle aussi de leurs dangers: ... (une maladie) a
ses dangers; mais si on la prend bien on peut les eviter. II enumere, ensuite, sept dispositions de I'Sme pour bien la prendre:
1) II ne faut jamais raisonner sur les peines et les difficultes
auxquelles e//e nous soumet, mais s'abandonner et se rejouir en
Dieu seui qui nous les envoie pour la sanctification de nos ames.
2) line faut pas mettre un si grand empressement a guerir,
mais abandonner a Dieu ses desirs et ses idees la-dessus. De la.

j? Lettre d un directeur de seminaire, L.S. I, pp. 299-300.
23 Lettre d un s^minariste, le 5 octobre 1838 - L.S. II, pp. 95-97,
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prendre les remedes comme une chose necessaire et ordonnee de
Dieu----- sans s'inquieter ni attendre le resultat de ces remedes,
ce quit faut abandonner a la divine Providence.
3) // faut se faire une vie sans soucis, vivre simplement
devant Dieu..., et user des remedes..., mais en user comme
n'en usant pas. Pourquoi vouloir absolument etre gueri, lorsque
Dieu ne le veut pas...?
4) // faut eviter de vous iaisser ailer a I'ennui, si ia maiadie
tratne en longueur, mais en supporter ia duree et tout ce qui
s'ensuit avec contentement de coeur___ Libermann redommande ensuite: Ne negiigez pas vos exercices de piete, et prenez
VOS precautions pour ne pas perdre i'esprit interieur, au milieu de
tous les soins que votre mal vous oblige de vous donner. Comme
un malade est expose au relachement, ii a besoin de plus d'esprit
interieur, de plus d'amour de Dieu que tout autre...
5) // faut que vous fassiez ce qui peut vous soulager dans
votre maiadie...; ceia est necessaire, mais
6) // faut prendre garde a une certaine tendresse sur vousmeme. N'aimez pas trop votre corps; donnez-lui ce qui iui est
necessaire, c'est un devoir de i'ame envers ie corps; mais... sans
complaisance pour iui...
7) Vous ne devez jamais vous mettre en peine et en
inquietude, alors mime que ce pauvre corps est accabie, ou s'il iui
manque une chose qui ie soulagerait, si on ne iui fait pas assez tot
ce dont il aurait besoin... Prenez pour ceia des moyens, produisez souvent dans ia journee des actes d'amour, de soumission,
d'offrande, de sacrifice, de desir d'accomplir pleinement ia divine
volonte...
Et Libermann termine par ces mots: ... si vous pratiquez
tout ceia, vous vous sanctifierez dans cette infirmite... 24.
II est si convaincu de la valeur des souffrances et de ce
que tout ce qu'ii fait est tres admirable et tres delicieux pour ceux
qui iui appartiennent qu'ii dcrit: ... si ia divine sagesse voulait
demander a nos pauvres ames quels sont nos desks... je serais
pour moi un peu embarrasse... C'est une si belle chose que
d'etre crucifie entre les mains de Jesus et de Marie! Si ie bon
Jesus veut vous deiivrer de cette maiadie, j'espere bien que vous

24 Lettre d un s6minariste - LS. II, pp. 37-40.
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ne serez pas quitte pour ce/asaura bien compenser le
defaut d'une croix par une autre croix...
^ La tres sainte croix... oh!... EHe Sieve rime jusqu'a I'union
et a !a consommation ou transformation divine. Quand une fois on
est a, on ne se soucie plus guere d'etre debarrasse des croix; bien
au contraire, on ne vit, on ne peut vivre sans el/es; et lorsqu'elles
manquent, I'ame est dans ia faim et la soif; elle eprouve un vide et
une peine dont on ne saurait se rendre compte, ni se faire une
idee, si I'on n'en a fait i'experience... 25.
On le voit bien, Libermann parle de son experience. Son
abandon, son indifference, son amour, il les recommande d
son correspondant: Ce serait une grande grace a demander au
d/vin Maitre que cette indifference et cette adhesion d'amour et
d'abandon entre ses bras a sa tres douce, tres aimable et divine
volonte et conduite, tant en votre corps qu'en votre ame
Considerez Jesus seui vivant et regnant en tout et partout, et desirez une^ seuie chose, vivre en iui seui, mourir a vous et en vous,
de maniere qu H soit seui en vous... Si vous faites ainsi, alors,
que vous alliez mieux ou non, votre esprit n'en sera ni plus ni
moins gai.mais, pour entrer parfaitement dans les vues et
dans la conduite de I'Esprit-Saint, H faudra que I'ame se jette et
s'abandonne tenement en son sein, qu'elle se plaise dans !a peine
plutot que dans cet etat de bien-etre... Lorsque, par I'ordre de sa
volonte nous sommes incapables de faire quoi que ce soit pour sa
gloire, nous eprouvons bien une certaine peine, et mime quelquefois une peine tres grande. Mais notre paix, notre amour, notre
union a Dieu doivent augmenter par I'effet de cette peine, parce
qu'elle est une impression de Dieu^^.
Les croix sont une marque de I'amour de Dieu pour nous.
(Notre bon Seigneur) se plait a vous tenir sur la croix... Que son
saint Nom soit beni! Cast une grande marque de son amour de
predilection a votre egard. Le divin Maitre fait ce qu'il veut et ce
qui Iui est agreable, de ceux que son Pere celeste Iui a donnes
Les moyens dont H se sert pour operer cette admirable sanctifica
tion de ses chers enfants, variant beaucoup... Ce qu'il y a de
commun, en tous ces moyens... c'est sa divine croix. C'est un
assaisonnement qui est mis a tous les mats spirituals qui sont

^
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donnes a nos ames..ce sont de ces graces qui ne s'accordent
qu'aux ames privHegiees.
L'unique chose importante est I'amour. Et Libermann
exprime de nouveau dne idee qui lui est familiere, celle d'etre
inutile par amour. ... Tenez-vous simplement dans la disposition
continuelle de lui etre agreable en toutes choses: agreable dans
VOS actions aussi bien que dans votre desoeuvrement, dans votre
travail pour sa gloire comma dans votre inutiiite... 27.
Libermann est vraiment passionn§ de la croix et de sa
valeur sanctifiante. Quelle glorieuse vie que ia vie crucifiee de
Jesus! Bienheureuse I'ame qui possede Jesus en croix et qui en
est une veritable copie! Elle est i'objet des plus grandes complai
sances de son Pare. Marie, notre admirable Mere, mettait ses plus
grandes delices dans cet objet de ses douleurs ...
Lorsqu'il plait a Jesus de venir s'etablir dans une ame par sa
tres sainte croix, c'est pour i'ordinaire, afin de ia rendre participante de ia plus grande intimite de son divin amour et de celui de
son Pere. Celui qui est crucifie avec Jesus, sera aussi giorifie avec
Jesus; et plus il sera crucifie, plus il sera giorifie. La grandeur de la
gloire se mesure sur la perfection de notre ressemblance avec
Jesus.
La Passion est toute de Jesus. C'est lui qui souffre en
nous. C'est ainsi que se realise en nous le mot de Saint Paul
« Adimpleo ea quae desunt passionum Christi»28. C'est ce que
Libermann exprime dans la suite du texte: ... Souffrons done
avec joie et amour;... ne disons jamais: c'est assez; mais souf
frons en toute paix, suavite, douceur et repos de I'ame. Sachons
bien que ce n'est pas nous qui souffrons; c'est Jesus vivant en
nous par son divin Esprit, qui s'offre de nouveau a son Pere
celeste. Que! bonheur pour nous d'etre un instrument entre les
mains de notre bien-aime Jesus, par lequel H travaille si grandement a la gloire de son Pere!.
Ensuite Libermann exprime une pensee qui peut-itre ne
se trouve pas ailleurs dans les auteurs spirituels. Quel bonheur
de renouveler ainsi la glorieuse passion de notre maitrel H y a
mime quelque chose de plus beau et de plus doux en cela qu'en la
passion mime de Jesus sur le Calvaire; c'est qu'alors elle a ete
accomplie au detriment et pour la perte d'une foule d'ames, et

27 Lettre d un s6minariste, en 1838 - L.S., II, pp. 151-153
28 Col. I, 24,

52

THERAPEUTIQUE DES MALADIES NERVEUSES

tout un peuple s'est rendu crimine! a cette occasion; tandis que les
souffrances, !a passion et !a mort de Jesus operees dans nos ames
se font sans peche et d'une maniere tres sainte et exceilente...29_
On sent que Libermann se sent dans son milieu, quand il
parle de la souffrance et de ses fruits. II a fait pendant toute
sa vie I'experience du rnystere pascal. Dans la lettre ant§rieure il continue: ... 6 tres cher, que Jesus est admirable,
quand ii opere en toute rigueur la saintete dans ses eius! Les
moyens qu'ii emploie pour nous etablir dans sa vie et sa saintete
sont terribles; mais aussi quelle force, quelle toute-puissance ne
faut-il pas pour nous arracher a nous-memes efficacement et
comme ma/gre nous? Cette force... le divin Jesus... I'emploie
en vous; II penetre jusqu'a la division de i’ame ...,et I'ebranie/us
que dans ses fondements. Le choc est terrible et ia secousse
effroyable; mais ia chair succombe, elle est abattue, et I'Esprit de
Jesus se rend peu a peu mattre de notre ame ...
Et que nous faut-ii davantage pour nous combler de joie et
d'amour envers le tres aimabie, mais tres violent Seigneur Jesus?
H est aimabie et admirable en tout, mais surtout dans ia violence
qu'ii fait aux ames qu'ii veut posseder a tout prix. Elies ont beau
resister, se retrancher et se defendre; le rempart de chair que ces
pauvres ames opposent est bientot emporte, et Jesus triomphe. Et
ici Libermann pousse avec enthousiasme un Vive Jesus, le
divin triomphateur de nos ames! Qu'ii regne a jamais en souverain
Maitre dans ia votre! It i'a emportee d'assaut, sa conquete est
faite...
Et ensuite il continue: Soyez docile et souple entre ses
mains. Vous savez ce qu'H faut pour cela: se tenir en paix et en
tout repos; ne s'inquieter jamais et ne se troubler de rien; oubiier le
passe; vivre comme s'il n'existait pas d'avenir; vivre pour Jesus
dans le moment qu'on vit...; marcher... en toute circonstance
et toute rencontre, sans crainte et sans soucine penser
jarnais a soi volontairement; abandonner ie soin de son ame a
Jesus seui, etc.
Ensuite vient une invitation d I'amour, qui doit §tre toujours I attitude des enfants de Dieu: Ne craignez pas tant ie
jugement dun si doux Maitre. Generalement bannissez toute
crainte et rempiacez ce sentiment par i'amour... 3o.
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Au seminariste Lannurien, port6 d la contention d'esprit,
Libermann recommandait: Cette annee... doit etre pour vous
une annee de repos, de delassement et de paix. Prenez garde et
n'astreignez pas votre tete; vous n'y gagneriez rien, nipour la piete
ni pour I'etude. Servez Notre-Seigneur dans !a paix et dans le
repos de I'ame. Oubliez-vous vous-meme autant que possible,
oubiiez ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous allez
faire et ce que vous aurez a faire plus tard... Conservez votre
ame dans la douceur, la paix devant lui; moins 11 y aura de conten
tion et de preoccupation dans vos oeuvres, plus Notre-Seigneur
sera en vous et avec vous... .
Sont extraordinairement belles deux lettres que Liber
mann a ecrites h Mile Barbier, dans la derni^re desquelles il
lui expose la marche qu'il a suivie pour guerir son mal de
nerfs. J'en extrais les pensees suivantes:
Votre lettre me console et m'affiige; elle m'affiige parce que
j'aurais bien desire pouvoir vous procurer les consolations et les
encouragements necessaires dans I'etat de peine ou vous vous
trouvez. Une visite de ma part ou un petit mot de lettre vous
aurait valu cent fois plus que tous les remedes qu'on vous donne.
Mais que faire? Vos parents n'entendent pas bien les choses...
Ne leur en voulez pas: Cast Dieu qui vous veut sur la croix; restez-y avec paix... Ne craignez rien... II daigne vous clouer sur
la croix; c'est le vrai bonheur du chretien; vous y trouverez votre
avancement spiritual... Soyez forte dans la foi et forte dans votre
confiance en Jesus et Marie, forte dans la charite envers votre
Dieu, forte par I'esprit de sacrifice, heureuse de pouvoir souffrir
quelque chose pour I'amour du divin Maitre et d'unir vos souffrances aux siennes...
Benissez sans cesse la bonte divine et aimez tendrement les
instruments dont il se sert; ... pardonnez-leur: ils vous font un
bien incalculable. Conservez toujours votre ame dans la paix, dans
la douceur, dans la gaite douce et modeste d'une enfant cherie de
Dieu. Habituez-vous peu a peu a ne pas vous emouvoir par
I'oppression et I'injustice. Imitez en cela votre Bien-Aime... Les
commotions vous sont tres nuisibles au corps et a I'ame; soyez
done forte centre vous-meme, forte dans I'amour divin. Qu'est-ce
que cela vous fait que les hommes vous fassent du bien ou du
mal...? II vous suffit d'une chose: que votre Bien-Aime soit avec
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vous et que vous soyez a votre Bien-Aime, et jamais on ne pourra
vous enlever ce bonheur; au contraire, plus vous aurez a souffrir,
plus voUe bonheur sera grand. Souffrez done avec paix, avec
humiUte. amour et soumission parfaite a la divine volonte, qui veut
vous tenir ainsi sur la croix^'^.
Le 2 juillet, Libermann lui ecrit de nouveau une lettre si
belle que j'en transcris une grande partie:
... Le bon Maftre accompHt en vous sa divine parole, qui a
toujours ete vraie et le sera toujours: aBienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consoles». Je yois avec une joie extreme le bien
qu'H fait a votre pauvre ame par sa croix. II I'a plantee solennellement, profondement, dans le plus intime de votre cceur. H semble
quelle y a pris racine; oui, elle / a pris racine, ... Cast un be!
arbre que !a croix, un bon arbre plante dans votre ame, qui produit
en ce moment de belles fleurs, et plus tard donnera de beaux
fruits. Un bon arbre, dit le Sauveur, ne saurait produire que de
bons fruits. Quels fruits? ceux qu'H porta sur le Calvaire. C'est
Jesus qu elle produira dans votre ame. Et savez-vous comment?
Le void:
Depuis bien longtemps Jesus veut vivre dans votre ame par la
saintete de ses voies, par la verlte de ses vertus. H cherchait sans
cesse a vous attirer par !a douceur de sa grace, par la beaute de
ses lumieres, par !a suavite de sa paix. Vous I'avez suivi comma
une brebis suit son pasteur, et il vous nourrissait de lait et de mid.
Vous Iavez vu, vous I'avez connu, vous I'avez suivi; Ha plu a votre
cceur, et tout le reste, tout ce qui n'est pas Jesus, vous est devenu
insipide. Vous vouHez le suivre toujours, vous vouHez vous retirer
dans la solitude avec lui, vous vouHez le choisir pour votre Epoux,
afin de reposer sans cesse sur son coeur, afin de vivre dans son
intimite toute celeste, afin de vous nourrir de son divin et ddicieux
amour.
Vous vouHez etre I'epouse de Jesus. Mais cela ne se fait pas
si vite; c est un grand roi que vous voulez epouser; c'est lui qui
vous a choisie, c'est lui qui vous a attiree, c'est lui qui vous a insinue dans I'ame son divin amour. C'est done lui qui a fait les avances. Les divines epousailles semblaient devoir se faire sans peine,
et voHa que Jesus demande une dot, mais non pas une dot d'or ou
d'argent, comme le pensent les ames charnelles qui ne connaissent pas les ddicatesses, !a purete des sentiments inspires par
I'Esprit de Dieu.

32 Lettre du 5 juin 1845 - N.D., VII, pp. 189-191.
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La dot qua Jesus vous demands c'est le sacrifice de tout
vous-meme. C'est iui qui en fait ies frais, c'est lui qui se charge de
I'execution de ses desseins, c'est lui qui plants sa croix dans votre
ame et vous immoie a son divin amour. Abandonnez-vous entre
ses mains. Vous vouliez etre a Jesus, Spouse de Jesus, unie intimement a Jesus. Mais votre ame avait encore une foule d'imperfections, d'attaches, de desirs grossiers. Pour etre a Jesus, il faut
etre digne de iui; et comment vous rendriez-vous digne de lui? Ce
n'est que par ces souffrances, dans lesquelles votre ame a sans
cesse a se vaincre, a se renoncer, a s'humiHer, a se soumettre, a
s'immoler avec courage, avec generosite, tandis que la grace et le
divin amour de Jesus, dans le fond de votre coeur, vous donnent !a
fidellte et la Constance pour faire toutes ces choses, et pour Ies
faire de mieux en mieux. Plus vos peines seront grandes, plus la
croix sera plus profondement plantee, plus aussi !a grace et
I'amour crohront, et, par suite, votre ame avancera d'autant dans
la veritable saintete. Comprenez-vous maintenant comment !a
croix produit en vous ses fruits delicieux?
Ces fruits sent Ies vertus de Jesus, la saintete de Jesus,
I'union avec Jesus. Connaissez-vous la salle nuptiale ou Jesus
s'unit avec son Eglise? Ce fut le Calvaire. H s'y sacrifia pour elle,
afin de la rendre digne d'etre son Epouse. Depuis lors, pour toute
ame qui veut etre parfaitement unie avec Jesus, c'est dans
rimmolation que cette union doit s'executor. Rejouissez-vous done
au milieu de vos peines; soyez forte, digne de Jesus crucifie.
C'est dans cette lettre que Libermann, apres quelques
autres considerations, ajoute: Je vous dis la marche que j'ai sulvie, des que j'a! commence a me donner au bon Dieu... 33.
Dans le m§me sens il avait ecrit quelques jours avant d
Mile Clemence Godrand: ... eh bien, si vous etes soumise,
votre gaite vous restera au milieu des peines, vous acquerrez des
vertus soiides, vous deviendrez plus stable dans le bien...
Eh bien! pensez-vous que le Coeur de Jesus vous alme? OhI
oui, H vous alme et beaucoup. Aimez-le done aussi et beaucoup;
aimez sa croix, soyez soumise et bonne et tachez de profiter des
bontes crucifiantes de Jesus crucifie...
Rien n'est fait, pour vous detacher de la terra et pour vous
attacher au divin Maitre, comma ces peines. La grace de Jesus est
abondante en vous, pour vous soutenir et pour vous Ies rendre

33 Lettre

d

la rnSme, le 2 juillet 1845 - N.D. VII, pp. 235-238.

56

THERAPEUTIQUE DES MALADIES NERVEUSES

profitables... Portez done votre croix a la suite de Jesus avec
amour et humilite. Quand vous etes bien peinee, tenez-vous prosternee aux pieds du Sauveur, offrez-lui votre ame, abandonnezvous a sa divine volonte, et vous souffrirez en paix.
Evitez de vous occuper de vous-meme; distrayez votre esprit
lorsque vous etes en peine; ne vous attendrissez jamais sur vousmeme^*.
II prSche la meme doctrine cl la Soeur Aloysia deux mois
apres: La grace que Dieu vous fait de vous mettre sur ia croix est
grande: ce sont des bonbons d'un autre genre que ceux que vous
rne demandez. Rejouissez-vous..des bontes de Dieu pour votre
ame. Cette maiadie achevera de vous purifier. Si on veut etre
serieusement, soiidement attache a Jesus-Christ, e'est sur ie Caivaire qu'ii faut raster avec iui, en union et en compagnie de Marie,
notre bonne Mere. Sanctifiez-vous dans votre petite infirmite.
Abandonnez votre ame, votre corps et tout votre etre entre ies
mains de Jesus et de Marie. Soyez caime, docile et obeissante. Ne
vous inquietez pas de votre inutiiite. Saint Vincent de Paul disait
que Ies maladies etaient une benediction pour Ies communautes.
Les souffrances endurees avec paix, confiance, soumission et
amour, attirent de grandes benedictions sur une maison. Soyez
douce et paisible, ne vous mettez jamais de mauvaise humeur, ne
vous troubiez jamais, ne vous piaignez pas trop, ne manifestez pas
trop les douleurs que vous eprouverez au dedans... 3s.
Au P. Lossedat qui se plaignait au P. Libermann de ses
souffrances morales, celui-ci Iui ecrivait le 15 avril 1846:
A yez du courage. Vous souffrez, vous souffrirez encore, mais ces
souffrances agrandiront votre ame. Soyez persuade que je souffre
et je souffrirai toujours autant et problement plus que vous. Je
suis pour ie moins aussi sensible a ia peine que vous I'etes, mais
est-ce une raison pour me decourager? jamais. Non, jamais, avec
ia grace de Dieu. Est-ce que ces peines doivent se manifester au
dehors? Non, jamais, non plus. Jamais je ne me piaindrai. Soyez
fort et puissant centre vous-meme, vous rendrez de grands servi
ces a Dieu. Si vous n'apprenez pas a vous supporter, vous resterez
toujours inferieur a ce que Dieu veut que vous fassiez. Toute
i'affaire est ia; vous dominer vous-meme, souffrir sans y faire
attention, offrant a Dieu vos souffrances avec generosite, - vous
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supporter et vous sacrifier vous-meme, - supporter les autres avec
tous leurs defauts. Vous qui aimez les choses belles et grandes,
voila sans contredit la chose la plus belle et la plus grande.
Demandez-en la grace^^.
Le P. Blanpin, missionnaire ^ la Reunion, avait 4te atteint
d'un mal de gorge, qui, en partie, avait une origine nerveuse.
Libermann lui ecrivit le 4 aout 1846: Pauvre enfant, votre ame
sensible est faite pour la croix. Oui, surement vous aurez toujours
a souffrir dans ce monde, mats sachez que la gloire est au bout.
Vient alors une belle image sous la plume de Libermann:
La croix est le chemin le plus court et le plus droit pour y mener
(au del), c'est I'echelle de Jacob ou les anges de la terre, les
enfants de Dieu doivent monter vers leur Pere celeste et ou les
anges du Ciel descendent pour preter secours a leurs freres de la
terre dans le travail penible de cette dure montee.
Libermann poursuit: Les ames emoussees qui ne semblent
guere capables d'autres sensations que de cedes des brutes, ces
ames n'ont pas de peines dans ce monde; rien ne les froisse, rien
ne les affUge, pourvu qu'elles aient leur foin a manger. Devonsnous envier leur sort? Autant et peut-etre moins que nous devons
envier le sort des bites. Rejouissez-vous done au milieu des peines
de I'esprit et du cceur. Si vous ne les eprouviez pas, vous devriez
plutdt vous en affUger qu'en les eprouvant. Nous ne sommes pas
dans ce monde dans une cite permanente; tout passe, tout s'en va
avec la rapidite de I'eclair. Heureux done ceux qui souffrent. Us ne
s'attacheront pas a ce monde qui passe et tendront sans cesse
vers un monde qui ne passe pas, vers la celeste patrie,- ou Jesus
nous attend avec les brillants rayons de la gloire qui resplendit
autour de sa sainte Croix.
La sensibility a sans doute ses dangers. Mais elle peut
§tre une source de saintete, si I'Sme s'abandonne dans les
mains de Dieu. C'est ce que Libermann affirme dans la suite
de sa lettre: ... cette sensibilite est un don de Dieu; il est bien
certain que cette sensibilite est une source de peines et de souffranee intellectuelle. Dieu nous aime, voila pourquoi il nous fait
passer par le creuset...
Lorsque vous eprouvez des tristesses, mettez-vous comme
un enfant entre les bras de Marie. C'est notre gloire d'appartenir a
Jesus crucifie, d'etre enfant du Cceur de Marie, perce sans cesse
par le glaive de la douleur, c'est notre gloire d'etre nous-mimes
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des enfants de douleur... Tachez done de vous occuper sans
vous fatiguer; variez votre occupation, et coupez-la par !a prome
nade et la distraction. Pour votre sante evitez de vous inquieter. Si
cela va mieux, que Dieu soit benU si ceia ne va pas mieux, que
Dieu soit beni aussi!
... Mettez votre sort entre les mains de Marie, soyez avec
elle comme un petit enfant avec sa chere mere. II a du mat, H va
aussitot ie montrer a sa mere; ii est bien moins preoccupe de sa
guerison que du desir de faire voir ie mat a sa mere afin qu'elle
s attendrisse sur lui et qu'elle lui fasse une petite caresse. La mere
Ie caresse et lui panse ia plaie, et Ie petit, sans s'inquieter de la
guerison, sans s'en preoccuper, est content et tranquille. Sa mere
lui a donne un baiser, elle lui a dit quelque mot d'amour, il est
satisfait. Tenez-vous ainsi avec la bonne Mere, et souffrez avec
amour tout ce qu'il plait a Jesus de vous faire souffrir^^.
Ne vous semble-t-il pas que je viens de citer sainte Therdse de I'Enfant-Jesus? Non, j'ai cit6 Libermann. Avant la
Sainte de Lisieux, Libermann a montre Ie petit chemin de
I'enfance spirituelle. Les textes sont plus nombreux chez lui
que chez elle, quoique la doctrine soit la meme.
Le 14 septembre 1846 Libermann §crit de nouveau au
P. Blanpin: C est a nous a nous soumettre a toutes les privations
que la divine Misericorde nous impose. Cette privation sera plus
grande pour vous que pour moi, je le sens bien, parce que nhoi, j'ai
des occupations ou plutot des preoccupations qui me rendent le
support de toutes privations facile, et de plus, j’ai I'ame en paix,
tandis que vous, n'ayant rien a faire et I'ame en souffranee, vous
sentez plus vivement les privations, mais je suis sur que Marie
vous soutiendra et votre lettre m'en est une preuve^^.
Pour terminer, voyons ces mots qu'il a ecrits d sa bellesceur Julie Libermann, veuve de Felix Libermann: Ne perdez
pas courage; j'ai la confiance que Dieu ne vous abandonnera pas;
... Oh, ma bonne sceur, si nous connaissions tout le prix de notre
resignation au bon plaisir de Dieu, les peines ne nous paraitraient
pas si dures! Ce monde ne dure pas et le temps de la gloire est
long. Chacune de ces peines devient pour nous la source d'une
grande gloire et d'un grand bonheur, et cette gloire et ce bonheur
sont eternels... 39.

37 N.D., VIII, pp. 205-206.
38 N.D., VIII, p. 291.
39 Lettre du 7 juillet 1848 - N.D., X, pp. 253-254.
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Pour les saints, le Ciel n'est pas une fiction; c'est une realite, c'est la plus grande source de la resignation chretienne.

Quel beau message que celui de Libermann au monde
d'aujourd'hui! ^ ce monde qui souffre, inquiet, angoisse, S ce
monde qui ne connait pas la raison de la souffrance parce qu'il
ne connaft pas Dieu, ou ne veut pas I'accepter.
Comme serait belle I'ambiance des hdpitaux, des cliniques, des foyers, ou quelq'un souffre sur un lit de douleur, si
cette doctrine y etait v6cue! Oh! comme est stupide I'opinion
de ceux qui veulent enlever le crucifix des 4coles et des hdpi
taux, sous prdtexte que le crucifix est deprimant! Ne vaudraitil pas beaucoup mieux canaliser cette admirable energie de la
douleur vers le but supreme de I'homme, qui est I’union avec
Dieu? II y a tant de matiere dans la douleur pour faire des
saints! Pourquoi pas? Si tous ceux qui souffrent envisageaient
la douleur avec un regard semblable a celui de Libermann,
comme le monde serait different. Sa doctrine est plus efficace
que celle des psychanalistes et des psychiatres pour guerir
des maladies nerveuses et pour rendre les hommes heureux.
Amadeu Martins, C.S.Sp.
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